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シ属 Trapa spp.，マツモ Ceratophyllum demersum
L.，エビモ Potamogeton crispus L.，クロモ
Hydrilla verticillata（L. f.）Royle，シャジクモ類
Nitella sp.と Chara sp.，中濃度（0.25mg/L）まで
出現する種はヒルムシロ Potamogeton distinctus
A. Benn.，トチカガミ Hydrocharis dubia（Blume）
Backer，ホソバミズヒキモ Potamogeton octandrus
Poir.，オオトリゲモ Najas oguraensisMiki，セキ
ショウモ Vallisneria asiatica Miki であった。
ジュンサイ Brasenia schreberi J. F. Gmel.，ヒ
ツジグサ Nymphaea tetragona Georgi，スブタ





0.05～0.15 0.151～0.25 0.251～0.35 0.351～
Nymphoides indica Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
Trapa spp. Ⅲ Ⅳ Ⅱ Ⅲ
Ceratophyllum demersum Ⅱ Ⅰ ・ Ⅱ
Potamogeton crispus Ⅰ Ⅰ ・ Ⅲ
Hydrilla verticillata Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅱ
Nitella sp., Chara sp. Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ
Potamogeton distinctus Ⅱ Ⅱ ・ ・
Hydrocharis dubia Ⅰ Ⅰ ・ ・
Potamogeton octandrus Ⅱ Ⅰ ・ ・
Najas oguraensis ・ Ⅰ ・ ・
Vallisneria asiatica Ⅰ Ⅰ ・ ・
Brasenia schreberi Ⅱ ・ ・ ・
Nymphaea tetragona Ⅱ ・ ・ ・
Blyxa echinosperma Ⅰ ・ ・ ・
Inorganic phosphate concentration（mg/L）
0～0.01 0.011～0.02 0.021～0.03 0.031～0.04 0.041～
Nymphoides indica Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
Trapa spp. Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅳ
Ceratophyllum demersum Ⅱ Ⅱ ・ Ⅱ Ⅰ
Potamogeton crispus Ⅰ Ⅰ ・ Ⅱ Ⅰ
Hydrilla verticillata Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ
Potamogeton distinctus Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ・
Nymphaea tetragona Ⅰ Ⅰ ・ Ⅱ ・
Brasenia schreberi Ⅰ Ⅰ ・ Ⅱ ・
Hydrocharis dubia Ⅰ Ⅰ ・ Ⅱ ・
Potamogeton octandrus Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ・
Nitella sp., Chara sp. Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅲ ・
Blyxa echinosperma Ⅰ Ⅰ ・ ・ ・
Najas oguraensis Ⅰ ・ ・ ・ ・
Vallisneria asiatica Ⅰ ・ ・ ・ ・
Ⅰ～Ⅳ mean the frequency of occurrence. Ⅰ, 1～10％ ; Ⅱ, 11～20％ ; Ⅲ, 21～30％ ; Ⅳ, 31～40％.
Table 1. Frequency of occurrence of aquatic macrophyte in relation to inorganic nitrogen and phosphate concen-
tration in irrigation reservoirs（modified from Hamashima 1977）








































australis（Cav.）Trin. ex Steud.，マコモ Zizania
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Groups and plants


















Nymphoides indica Ⅰ 
Spirodela polyrhiza  Ⅰ
Lemna aoukikusa Ⅰ Ⅰ
Najas marina Ⅰ Ⅰ
Euryale ferox Ⅰ Ⅰ
E
Myriophyllum ussuriense Ⅰ 
Potamogeton octandrus Ⅰ 
Nymphaea tetragona Ⅰ 
Brasenia schreberi Ⅰ Ⅰ
F
Trapa spp.   
Hydrilla verticillata   Ⅰ
Ceratophyllum demersum  Ⅰ Ⅰ
Utricularia japonica Ⅰ Ⅰ 
Potamogeton distinctus Ⅰ Ⅰ Ⅰ
P. crispus Ⅰ Ⅰ Ⅰ
Vallisneria asiatica Ⅰ Ⅰ Ⅰ
Ⅰ，andmean the frequency of occurrence of the reservoirs where each plant was found in the total（122）of
the investigated reservoirs（Ⅰ, ～10％；，～40％；，～60％）.
*, Reservoirs at the level of plain farms ; **, Reservoirs on the lower hillside ; ***, Reservoirs on the higher hill
side ;（ ）, numbers of the investigated reservoirs.
Altitudinal location
of reservoirs*
pH Ca（mg/L） K（mg/L） Mg（mg/L）
Min.―Max. Med. Min.―Max. Med. Min.―Max. Med. Min.―Max. Med.
Plain（14） 6.8―9.5 7.6 5.0―30.0 10.3 1.5―10.5 5.3 2.4―19.8 5.6
Lower hillside（34） 5.6―9.6 7.1 trace―14.8 5.0 0.6―6.3 2.9 0.2―9.2 2.1
Higher hillside（17） 4.6―7.3 6.1 trace―2.5 0.4 0.1―4.0 0.6 0.2―1.0 0.4
* See Table 2 for explanation.（ ）indecates the number of reservoirs sampled for the measurement.
Species
pH Ca（mg/L） K（mg/L） Mg（mg/L）
Min.―Max. Med. Min.―Max. Med. Min.―Max. Med. Min.―Max. Med.
Trapa spp. （35） 6.1―9.6 7.2 1.0―14.8 6.8 0.8―10.5 3.3 0.4―9.2 2.5
Hydrilla verticillata （13） 6.5―9.3 7.5 2.7―16.7 6.8 0.9―4.7 2.6 0.8―6.0 2.4
Nymphoides indica （17） 6.1―9.6 7.1 2.2―14.0 6.5 1.6―6.3 3.9 1.1―8.0 2.7
Hydrocharis dubia （8） 6.8―9.5 7.1 7.2―30.0 11.7 1.7―9.7 5.2 3.4―14.4 5.6
Potamogeton fryeri （4） 6.1―6.8 6.5 trace―1.8 1.0 0.4―0.8 0.6 0.2―0.6 0.5
Brasenia schreberi （8） 4.6―7.2 6.7 trace―9.5 2.6 0.3―4.0 1.9 0.2―2.8 1.0
Nymphaea tetragona （9） 4.6―7.0 6.0 trace―9.5 0.4 0.1―4.0 0.9 0.2―2.8 0.4
（ ） : the number of reservoirs sampled for the measurement.
Table 2. Grouping of aquatic macrophytes based on occurrence among three altitudinal locations of reservoirs
（modified from Hamashima 1983 a）
Table 3. Chemical nature of summer water of the three types of reservoirs（Hamashima 1983 a）
Table 4. Occurrence ranges and median values in relation to the chemical nature of water for selected seven
species（modified from Hamashima 1983 a）























































ュウスズメノヒエ Paspalum distichum L. の出現
頻度が最も高く，他にハス Nelumbo nucifera
Gaertn.，リュウノヒゲモ Potamogeton pectinatus





ミクリ Sparganium japonicum Rothert（Fig. 5），
ササバモ Potamogeton malaianus Miq. の2種，
Eグループは「上流域」のみ出現するバイカモ
Ranunculus nipponicus（Makino）Nakai var. sub-






Fig. 1. A map showing the location of investigated
irrigation ditches（Hamashima 1983 b）. U : the
upper reaches. C : the central part. L : the lower
reaches.






クサ，コウキクサ Lemna minor L.，イボウキクサ
L. gibba L.，ミジンコウキクサ Wolffia globosa
（Roxb.）Hartog et Plas，ホテイアオイ Eichhornia
crassipes（M. Martens）Solms ex DC.，サンショ


















Spirodela polyrhiza   
Lemna aoukikusa   
Hydrilla verticillata   
Potamogeton crispus   
P . octandrus   
Elodea nuttallii   
Potamogeton oxyphyllus   
Myriophyllum aquaticum   
M. spicatum   
Cardamine lyrata   
Vallisneria asiatica   
B
Hydrocharis dubia   ・
Ceratophyllum demersum   ・
Trapa japonica   ・
Potamogeton pusillus   ・
Vallisneria denseserrulata   ・
Potamogeton distinctus   ・
Eleocharis kuroguwai   ・
C
Paspalum distichum  ・ ・
Utricularia australis  ・ ・
Nelumbo nucifera  ・ ・
Cabomba caroliniana  ・ ・
Potamogeton pectinatus  ・ ・
Ruppia maritima  ・ ・
Najas oguraensis  ・ ・
Sagittaria trifolia  ・ ・
Egeria densa  ・ ・
Lemna minor  ・ ・
L. gibba  ・ ・
Wolffia globosa  ・ ・
Eichhornia crassipes  ・ ・
Salvinia natans  ・ ・
Marsilea quadrifolia  ・ ・
D
Sparganium japonicum ・  
Potamogeton malaianus ・  
E
Ranunculus nipponicus
var. submersus ・ ・ 
～mean the frequency of occurrence. , 1～20％；, 21～40％；, 41～60％；, 61～80％；, 81～100％.
（ ） : numbers of the investigated units.
Table 5. Grouping of aquatic macrophytes based on the occurrence pattern in relation to the reach zones of the
Ibi River（modified from Hamashima 1983 b）
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Fig. 2. Distribution of Hydrilla verticillata（○）and
Elodea nuttallii（□）（Hamashima 1983 b）.
Fig. 3. Distribution of Hydrocharis dubia（○）（Ha-
mashima 1983 b）.
Fig. 5. Distribution of Sparganium japonicum（○）
（Hamashima 1983 b）.
Fig. 4. Distribution of Potamogeton pectinatus（○），
Ruppia maritima（□）and Ranunculus nipponicus
var. submersus（ ）（Hamashima 1983 b）.










































































pusillus L.，オオフサモ Myriophyllum aquaticum
（Vell.）Verdc.，サンショウモ，ミジンコウキクサ，
イボウキクサである。減少が目立った種はヨシ，マ
Lower reaches Central part Upper reaches
Med. Min.―Max. Med. Min.―Max. Med. Min.―Max.
pH 7.0 6.5―8.5 6.9 6.4―7.4 7.0 6.2―8.8
Cl（mg/L） 101 12―650 14 10―29 12 10―14
Ca（mg/L） 11.0 2.6―27.0 9.0 2.8―18.6 7.6 5.6―11.0
K（mg/L） 9.1 1.9―18.1 4.5 1.3―8.3 2.2 1.6―3.5
Na（mg/L） 38.0 5.0―278.0 10.0 6.6―23.0 6.6 5.6―13.8
Mg（mg/L） 7.3 0.7―54.0 2.6 0.7―5.8 2.0 1.3―2.3
Table 6. Comparison of some water chemistry parameters among the lower, central and upper reach zones（modi-
fied from Hamashima 1983 b）
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